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Un article de I’O SSER V A TO R E ROM ANO, du 12 fcvricr 1965, intitule:
"Australie, terre promise?”, doime un bref compte-rendu du peuplement de
dette ile du Pacifique, de sa situation actuelle et de ses perspectives d’avenir.
lyune superficie superieure a celle de I'Europe, eUe n'est peuplce que de 11
millions d'habitants, dont 80% vivent dans sept grandes villes. Chose ctonnante, 300.000 sont nes en Italie, et un nombre plus important encore est
d'ascendance italienne. Les fermiers constituent 17% de la population. Le
manque actuel de travailleurs qualifies disparaitra bientot, espere^t-on, etant
donne la dccouverte recente d’importantes reserves de petrole et de gaz
naturel.
Dans le passe, la Congregation a eu des attaches avec I’Australie — il y a
plus d’un siecle maintenant — et certains eveques de ce pays s’en sont autorises pour nous demander d'y reprendre des oeuvres. Bien des souvenirs s’y
rapportant sont rappeles dans une brochure publiee en 1961, a I’occasion du
centenaire de I’etablissement de I’Eglise a Albany, dans I’Australie Octidentale.

C ’est seulement en 1843 que le premier
pretre, le P. John Brady, doyen de
W indsor dans les Nouvelles Galles du
Sud, fut envoye par M gr B. Folding,
O.S.B., archeveque de Sydney, en qualite de vicaire graeral en cette region.
Moins de deux ans plus tard, le P. B rady etait sacre a Rome eveque de P erth,
avec juridiction sur I’O uest de I’lle. La

(1)

brochure du centenaire donne les details
chronologiques suivants: (i)
1845:
24 juin: A son passage a Amiens,
M gr. B rady offrit au P. Libermann, le venerable fondateur des
M issionnaires du Saint Coeur de M arie,
le vicariat de King G eorge Sound, Al-

N ous n e r e le v o n s q u e c e u x rela ti fs a u x Spirita ins.
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bany (W .A .) Cinq de ses missionnaires furent designes jx)ur accom pagner
M g r B rady en A ustalie: les P P . T h evaux, T hierse, M . Bouchet et les Freres
T h eodore et V incent.

taine de personnes. Ils n ’y trouverent
que 6 catholiques. Depuis Perth, ils
n ’avaient rencontre que peu d ’indigenes, et il n ’y en avait pour ainsi dire
pas dans les environs d ’Albany.

A Londres, D ennis Tootell, sous-diacre
de Dow nside, se joignit a eux. E n Irlande, son pays natal, M g r B rady engagea cinq Sceurs de la M erci, 13 catechistes et le P. Powell.

1 m ars: Le P. Pow ell reprit le chemin
de Perth, ne laissant aux missionnaires
qu’un maigre approvisionnem ent. Les
ordres de I’eveque etaient de s ’occuper
uniquem ent des indigenes et d ’avancer
dans I’interieur. Les missionnaires entreprirent quelques tournees, allant jusqu’a Kojonup, mais avec peu de resultats: il n ’y avait d ’indigenes nulle part,
sauf en tres petit nombre. D ifficultes
et oppositions s'accumulaient. Les missionnaires ne regurent un peu d ’aide que
du D r. H arrison, de M. M ooney et du
capitaine Hassell.

17 septem bre: M g r B rady et son important groupe de missionnaires s’embarquerent a G ravesend, sur 1’ ’’E lizab eth ”. Le 24 novembre, ils arrivaient au
C ap de B onne-Esperance. Q uelques
jours apres, le 4 decembre, le P. Bouchet tombait m alade et commengait a
delirer.
1846:
7 Janvier: M g r B rady debarqua a F re m antle et arriva a P erth deux jours plus
tard. Le 24, le P. Bouchet mourait, d ’une mort tres edifiante, et etait enseveli
pres de I’eglise St. Jean a V ictoria
Square. Line des soeurs de la M erci
m ourut aussi par suite de la difficile
traversee d ’A ngleterre a Frem antle.
Le 25 janvier, une messe fut celebree
dans I’eglise et M gr B rady exhorta les
m issionnaires. O n decida d ’ouvrir trois
missions: I’une dans le N ord (D arw in ),
la seconde au centre (V ictoria Plains)
et la troisieme dans le Sud ( King G eorge S ound).
6 fevrier: Les m issionnaires frangais
quitterent P erth avec le P. Powell, provicaire de M g r Brady, et M. D onovan,
un des catechistes irlandais, qui s ’etait
joint a eux apres le deces du P. Bouchet. Le 8, le superieur, le P. Thevaux,
adressait a M g r B rady une lettre exprim ant sa fidele soumission. A pres un
voyage rempli de difficultes et de privations, a travers G uildford, les missionnaires arriverent a A lbany, ou se
trouvait le P. Joostens, vicaire general
de M g r B rady. C ’est la q u ’ils celebreren t leur premiere messe et s ’etablirent
dans une maison louee pour eux par le
P . Powell. D ans le village de King
Sound se trouvaient environ une cen-
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24 juin: Le P. Pow ell fut envoye a Albany pour y visiter les missionnaires
frangais et leur donner de nouvelles instructions en vue d ’une penetration vers
I’interieur. Il s’arrangea avec un des
colons pour q u ’on leur fournit du ravitaillement chaque semaine et chaque
mois. Il accom pagna le P. Thevaux
dans une de ses tournees jusqu’au lac
M ollyalup et ecrivit en latin un certificat d ’approbation en faveur des travaux et des vertus des missionnaires.
4 juillet: Le P. Powell retourna a P erth.
A pres avoir fait son rapport sur la mission du Sud et defendu les missionnaires devant I’eveque, il fut suspens, mais
parvint a se faire absoudre grace aux
explications qu’il put donner.
28 aout: M gr B rady, a y a n t appris que
les missionnaires frangais avaient decide de quitter la colonie, les invita a venir plus pres de P erth, a W illiam s ou a
York. D ans I’intervalle, le P. Joostens
etait lui aussi tombe en disgrace pres de
I’eveque. Le 1 septem bre, celui-ci ecrivit deux lettres de reproches au P. T h e vaux, encore a King George Sound.
P endant le mois d ’aout, un baleinier,
qui avait eu des difficultes, ayant perdu
en mer son meilleur harpwnneur et dix
hommes d ’equipage, aborda a Albany.
Le capitaine, M . Coubriere, avanga un
peu d ’argent aux missionnaires.

10 octobre; C ette aide inattendue releva
les courages. E n consequence, le P.
T hevaux s en alia a M ollyalup avec le
F r. V incent. (Le F r. T h to d o re avait
deja quitte la C ongregation et etait retourne a P erth avec le P. Pow ell). Le
P. Thierse, trop malade pour les accompagner, dem eura a King George
Sound. La, une grande consolation lui
etait rfeervee. Le Dr. H arrison, qui
avait regu les derniers sacrem ents de la
main du P. T hevaux, m ourut en bon
chretien, apres bien des annees de negligence. Le P. Thierse I’assista a son
lit de mort. A M ollyalup, le P. T h e vaux posa les fondations d ’une mission,
sous le nom de Sancta M aria.
1847. Fevrier. - A y ant regu une lettre
de I’eveque avec menace de suspense
pour une lettre qu’il lui avait ecrite, le
P. Thevaux decida d ’aller a P erth rendre compte a M g r B rady de I’etat de la
mission de King G eorge Sound.
P arti le 29 fevrier, il arriva a P erth le
14 mars. L ’eveque I’inform a que deux
Passionistes allaient prendre en charge
la misson du sud. II couvrit le missionnaire de reproches, en presence du P.
Joostens, lui infligea la suspense et lui
refusa toute assistance. T ons ceux qui
assistaient a cette scene deplorable en
retirerent I’impression que le P. T h e vaux etait un saint, a cause de I’humilite avec laquelle il accepta ce traitem ent
immerite. Le P. Joostens lui remit un
document personnel oil il m anifestait
combien il appreciait I’heroique vertu
des missionnaires.

ces physiques et morales. Le 8 juin,
d ’accord avec son superieur alors suspens, Le P. T hierse ecrivit une longue
lettre a I’eveque pour lui dem ander de
nouveau de relever le P. T hevaux de
sa suspense, mais la lettre ne put partir
d ’A lbany avant le 1 juillet.
16 juillet: Les P P . T hevaux et T hierse
s’em barquerent, avec le Fr. V incent,
sur r ’’E u d o re” , a destination de I’lle
M aurice. Le navire rencontra un si mauvais tem ps q u ’il fut rejete trois fois a la
cote. A u troisieme depart, le P. T hierse
etait si m alade qu’on dut I’abandonner,
avec le Fr. V incent pour prendre soin
de lui.
15 aout: Le P. T h ierse em barqua sur
r ’’A rpenteur” avec le Fr. V incent. Ils
debarquerent a Port-Louis en septem bre 1848. D ans une lettre que le novice
benedictin, Leandre Fonteinne, ecrivit
de Solesmes au P. Libermann, en date
du 27 octobre 1847, apres son retour de

18 m ars: Sur le chemin du retour a A lbany, a 40 milles de Perth, le P. T h e vaux recevait une autre lettre de I’eveque, aussi encourageante que les precedentes. A A lbany, quand le P ere se
presenta au capitaine Hassell jx)ur toucher un cheque de 16 livres, il s’entendit dire que I’eveque avait interdit de
lui donner un sou.
4 avril: Le P. T h ev au x arriv a a S ancta
M aria juste pour P aques et pour la retraite annuelle. P en d an t la retraite, le P.
T hierse tomba gravem ent malade, incapable de supporter tant de souffran-

Aux fouilles faites sur le site de Santa Maria,
on a decouvert un certain nombre d'objets
abandonnes par les missionnaires, entre autres
plusieurs chapelets. La photo ci-dessus represente ce qu’on croit etre les fondations du
foyer.
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la mission de la Nouvelle N urcie, a V ictoria Plains, il conclut p ar ces mots: "La
mission de S ancta M aria a peri de faim
et de misere, par la faute de la negligence de I’eveque.”
Le P. J. McCarthy, sur la paroisse
duquel sc trouve I’cmplacemcnt dc
I’ancicnnc mission de Sancta Maria,
nous foumit quclqucs details supplementaires sur ccttc fondation sans
lendemain. Dans la meme publication
du ccntcnaire, il ecrit:

C ’est en juin 1846 que le P. T hevaux
visita pKDur la premiere fois le lac M ollyalup, en compagnie du P. Powell.
A pres le d epart du P. Powell pour
P erth, le P. T hevaux et le F r. V incent
quitterent le Sound pour M ollyalup.
G race a I'aide regue du capitaine C oubriere, ils esperaient pouvoir y fonder
une mission.
Les m issionnaires travaillerent pendant
deux semaines a debrousser le terrain,
ab attan t des arbres et les debitant pour
construire leur cabane. Le P. Thevaux
celebra la messe tous les jours, sauf
deux, sous un arbre noueux. P endant
ce temps, le P. T hierse continuait au
Sound, souffrant continuellem ent de
maux de tete et de faiblesse generale.
Q u an d le P. T hevaux revint de M ollyalup, il fut decide que le P. T hierse
s’y rendrait aussi, en com pagnie du P.
T hevaux. Celui-ci ecrivait au P. Libermann, dans son rapport de 1847; ” 11
nous a fallu 3 jours pour atteindre Kendenup. N ous y arrivam es de dimanche,
et je dis la messe a 11 h., bien que je
fusse tres fatigue. L’apres-m idi, nous allames a la mission, que nous appelons
Sancta M aria.” C ’etait au milieu d ’octobre 1846.
11s travaillerent quinze jours pour finir
la maison et, je jour de Noel, le P. T h e vaux la benit solennellement. ” Elle se
composait, ecrit-il, d ’une chapelle, de 2
petites chambres, d ’une cuisine avec une
alcove pour le F rere. D ans la cuisine,
qui nous servait aussi de salle des exercices, nous avions pu construire a
g ra n d ’peine une cheminee en terre et en
bois, qui epuisa toutes les ressources de
I’art et de I'industrie de M . Thierse,
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car nous n ’avions pas de pierre, et la
terre ne prenait que difficilement la
forme convenable et ne pouvait tenir
contre la pluie.”
Le 1 janvier 1847, les Peres retournerent au Sound. Le rapport continue:
’’..N ous ne trouvam es pas de lettre de
Sa G randeur. N ous n ’avions presque
rien pour subsister: notre cher Frere
etait sur le jxiint de m anquer de tout
dans les bois.. Je me decidai a envoyer
M . T hierse a Sancta M aria pour y rejoindre notre Frere, avec quelques biscuits et quelques oiseaux sales dans son
sac. Je vous laisse a com prendre, mon
Pere, dans quelles perplexites je me
trouvais alors. N ous n ’avions plus de
moyens de vivre: le fournisseur ne voulait plus nous rien donner. J’accom pagnai mon pauvre confrere a son depart
et I'aidai a porter son fardeau. N ous
etions partis a 2 h. du matin, et j’esperais aller jusqu’a moitie chemin, mais
nous n ’avions pas m arche la 5eme partie, q u ’une vraie douleur au pied vint
me saisir et m’empecha de secourir davantage mon pauvre confrere. M on
ooeur souffrit beaucoup au moment de
notre separation: apres, il souffrit encore
davantage. C ’etait cent fois plus douloureux que mon mal de pied, qui m’obligea cependant a m ettre 9 heures pour
faire 3 lieues. Depuis, M. T hierse m’a
appris qu’il avait eu sa bonne part de la
croix et que le voyage I’avait fait grandem ent souffrir.. Les derniers jours de
janvier, mon pain etait entierem ent fini
et je vivais depuis plusieurs jours de
quelques pommes de terre qui restaient
encore..”
A Sancta M aria, le P. T hierse menait
une vie d ’extrem e privation. Il eut recours a St. Joseph, qui vint a son aide
en lui envoyant une grande quantite de
grenouilles, qu’il pouvait facilement attrap er dans I’herbe. Q uand, plus tard,
il re?ut une provision de pain, les grenouilles disparurent..
Meme le fait que le navirc qui cmportait
les missionnaires eut a s’y reprendrc a trois
fois pour gagner le large, cut quclque chose
de providenticl. Ecrivant a sa soeur, le 24
scptcmbre 1847, le P. Thierse donne les
details suivants:

” Lc jour de I’Assom ption, nous nous
em barquam es pour la seconde fois.. Le
navire s ’avan?a rapidem ent: le chemin
que nous avions a faire etait tres dangereux, I'espace de 150 milles, pour arriver a la haute mer, ou nous esperions
sortir de tout danger: mais en vain: un
nuage noir s’eleva devant nos yeux, et
I’eclair et le tonnerre nous annoncerent
que nous aurions a attendre quelque
chose de bien mauvais. D ans quelques
instants, I’orrage eclata, notre navire
souffrit beaucoup.. Le capitaine voulut
retourner au port, mais il n ’etait plus
temps: il fallut done s’abandonner a la
fureur de I’orage..” Les trois missionnaires etaient bien m alades, surtout le
P. T hevaux. Ils arriverent finalem ent a
King George Sound, ou le P. T hevaux
fut extrem ist, mais six jours apres il
etait retabli,
”A peine arrive a terre, continue le P.
Thierse, on m’apporta dans notre petite
habitation un europeen, arrive dans ce
pays p ar un m alheur il y a 26 ans. Il
etait atteint d ’une violente inflam m ation
de poitrine et nc pouvait plus parler
qu’un tout petit peu et avec grande
peine. Je lui adm inistrai les SS. Sacrements, lui donnant I’absolution generale: aussitot, il tom ba en faiblesse: un
instant apres, il revint a lui, me regarda
et dit: ”Q ue le Bon Dieu est bon, infiniment bon, de vous avoir conduit ici,
mon Pere, precisement en ce moment!”
puis, regardant tout autour les personnes presentes, il continua: ”Cela est le
plus beau et le plus heureux jour de
ma vie. Puisse-je aim er le Bon Dieu de
tout mon ocEur pour cette grande g race!” Baisant ensuite encore une fois le
crucifix que je lui tendais, il dit encore:
’’Jesus, M arie, Joseph, c’est entre vos
mains que je remets mon ame. ”C e furent ses dernieres paroles: quelques
in stan ts apres il rendit son am e.”
O r, cinq ou six mois auparavant, le Pere
avait deja rencontre cet homme dans la
foret, et, ap prenant qu’il etait catholique, il avait entrepris de le ram ener a
Dieu et de I’engager a se confesser,
mais sans en obtenir autre chose que de
vagues promesses. Il lui avait offert un
chapelet, mais I’au tre lui avait repondu qu’il savait bien lire et que, par con-

sequent, il n ’avait pas besoin de chapelet. ”Je lui dis, raconte le Pere, que moi
aussi je savais bien lire et que cepend ant je ne m anquais pas de dire tous
les jours le chapelet, que s’il voulait s’y
m ettre lui aussi, il n ’aurait surem ent ja mais lieu de le regretter. Enfin, il me le
prom it..” Puis le P ere I’avait quitte
pour s ’em barquer, le 17 juillet. M ais ”le
Bon Dieu qui voulait sauver cette ame
arm a contre nous le vent, I’orage et les
elements pour nous forcer a retourner,
au moment ou il s ’agissait du salut de
cet homme, qui me dit qu’apres notre
premiere entrevue, il avait beaucoup
prie: il portait aussi son chapelet continuellem ent a son cou et le recitait plusieurs fois par jour. M arie aurait-elle
bien pu lui refuser le secours de son
coeur maternel?.. P lut a Dieu que tous
les pecheurs fassent ce que fit cet homme, pas un seul ne se perdrait..”
Le lendemain, le vent devint favorable,
et le navire reprir la mer pour la troisieme fois.

Le plus petit chapelet, trouve sur I'emplacement de la mission, est le Rosaire des SeptDouleurs. Le plus grand porte, au verso du
crucifix qui lui est attache, I’inscription "Mere
de Dieu, priez pour nous" avec une image de
la Vierge.
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